












The Japanese Spirit and 
Modern Capitalism
SAITO Akira
America built a successful affl uent and democratic society in the 20th 
century based on the principles of popular control of the government and 
the market economy. These principles, in turn, were informed by the 
ethics of the ascetic branch of Protestantism, as described in Max We-
ber’s classic work The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism pub-
lished in 1905. America’s separation from a corrupt Old World was one 
of the country’s founding myths, and its culture became widely admired 
in the rest of the world.
However, in the past several decades, Anglo-American capitalism has 
embraced a “Greed is good” culture and “Winner take all” philosophy 
that are largely free of ethical restraints. These developments have weak-
ened America’s democracy and have led to a succession of serious fi nan-
cial and economic crises. As a consequence, Anglo-American capitalism 
no longer serves as the model for other societies to emulate. This argu-
ment has been made by many observers:
• Supercapitalism by Robert B. Reich
• Après L’empire （After the Empire） by Emmanuel Todd
• The End of Shareholder Value by Allan A. Kennedy
• “Der Anfang Vom Ende Des Amerikanischen Kapitalismus” （The 
Beginning of the End for American Capitalism） （Der Spiegel, Sep-
tember 29, 2008）
• “The Price Of Greed” （TIME Magazine, September 29, 2008）
• “World on the edge” （The Economist, October 4th 2008）
The 21st century urgently needs a new model of capitalism for the com-
mon good. The new model I advocate would integrate Anglo-American 
capitalism and traditional Japanese Spirit, i.e., the virtues of “Industry”, 
“Frugality”, “Austerity” and “Honesty.” These are the major virtues of 
“Bushido” （the way of the Samurai） and “Shonindo” （the way of the 
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merchant）. The Bushido virtues have an 800 year-old history, and 
Bushido spirit already infuses the business philosophy and missions of a 






















・ “Enron: virtual company, virtual profi ts”
 エンロン「架空会社、仮想利益」（Financial Times, February 4, 2002）。
・ “Enron and boardroom insecurity”






なぜ機能しなかったのか （『週刊東洋経済』2002年 3月 30日号特集）。
・ 止まらない「アメリカ会計スキャンダル」、ワールドコム特別リポー








作って魂入れず」“To create an image of Buddha without providing it with 
a soul”である。（英語訳は「ビジネス英語雑記帳」日向清人から引用）
加えてエンロンの会計監査法人であった Arthur Andersenの癒着監査の
問題である。爾来、エンロンはエンロン病“Enronitis” （“What Went Wrong 











Fuld, Ex-Lehman chief, 他三人の財務責任者が有罪となっている。傍ら、
監査法人 Ernst & Youngも職業上の不正行為を問われている。ロンドンの
MF GlobalのアナリストであるSimon Maughanは次のように云う。“Give 
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bankers of any ilk an inch and they will take a mile”「寸を許せば尺を望む」
＝「少し我儘を許してやるとますますつけあがる」のが投資銀行をはじめ
とする金融業界の風土である。Lehmanの場合、そうしたつけあがりが最
















なっている（The New York Times, August 9, 2010）
米国における失業率は 2010年 11月現在、 9.8%と過去数十年間で 2009
年 10月の失業率 10.1%に次ぐ高止まりである（Economic and fi nancial in-
dicators, The Economist, December 11th–17th 2010）。傍ら、失業者に対する
失業手当の財源危機である。米国の 31の州政府で失業手当資金が不足し、
連邦政府からの借り入れで対応している現実である（The Wall Street Jour-
nal, November 20, 2010）。
失業問題はスペインをはじめ欧州諸国でも深刻な状況に直面している。
例えば 2010年 9月時点での失業率はユーロ圏で 10.1%、EUで 9.6%と高






＊ Der Anfang Vom Ende Des Amerikanischen Kapitalismus「米国型資本
主義の終わりの始まり」（Der Spiegel, September 29, 2008）
＊ World on the edge「世界は崖っぷちに」（The Economist, October 4th 
2008）
＊ The End of Prosperity?「繁栄の終わり？」（TIME, October 12, 2008）
＊ The Future of Capitalism「資本主義の未来　レーガン、サッチャー時
代の終焉、未来は？」（News Week, October 13, 2008）
＊ Capitalism at Bay「資本主義は窮地に」（The Economist, October 18th 
2008）
＊ Broken Banks, The Bailout Is A Bust.「銀行の破綻、救済とは破産で
ある」（BusinessWeek, February 9, 2009）
＊ Angry America「怒れるアメリカ」（The Economist, October 30th 2010）
＊ Supercapitalism, Robert R. Reich（「暴走する資本主義」雨宮　寛 /今
井章子訳）







＊ “Greed is good” culture　「強欲を良し」とする文化








国経営倫理学会が発行している学会誌 “Business Ethics Quarterly”, Vol. 15, 




＊ THE END OF CORPORATE LOYALTY ?
 愛社精神の終わり？（BusinessWeek, August 4, 1986）



















立する。 Justin Foxは次のように云う。What Would Adam Smith Say? 
Sure, he trusted free markets. But the philosopher might have supported 







The New York Timeをはじめ米国の日刊紙上ほぼ毎日記事となっている現
実である。傍ら、米国連邦政府による金融の量的緩和、“Quantitative eas-
ing”を含む財政出動が日本を含む多くの国々の経済に深刻な影響をもた
















2011年 76.40 （9月 21日現在）










































































いうところに茶道の真髄を伝えている。（The Book of Rea, Okakura Kaku-
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